




Reflections on Light and Time in the Philosophy of 
Franciscus Patricius and in the 1905 Paper of Albert 
Einstein “The Electrodynamics of Moving Bodies”
Abstract
The philosopher Frane Petriċ (Franciscus Patricius, Francesco Patrizi 1529–1597), par-
ticularly in his major works, Discussiones	peripateticae and Nova	de	universis	philosophia, 
devoted a significant part of his studies in ontology and cosmology to a highly original 
study of light and of time, two of the same concepts that play such an important part in 
Einstein’s paper of 1905, “the electrodynamics of moving bodies”. By juxtaposing these 
concepts in the two thinkers, it becomes clear that there is an affinity between the concepts 
in each of the thinker’s systems. For patricius, as for Einstein, light has a unique, unchang-
ing function in the universe. And in his analysis of time and related concepts such as dura-
tion, patricius developed a conceptual structure dynamic enough to find consistency with 








what	 seems	 to	be	 the	unlikely	move	of	 appealing	 to	Aristotle’s	 account	of	
substances	 in	book	Zeta	of	 the	Metaphysics.	The	author	of	 the	paper,	Tim	
Maudlin,	analyzes	the
“…	difficulty	 (that)	 arises	 from	 asserting	 that	 the substantivalist must regard space-time as 












E.	F.	Ryan,	Reflections	on light and time in	
the Philosophy	of	Franciscus	Patricius	…196









to	 the	 thought	of	Einstein.	much	less	 is	 it	my	claim	that	 in	 the	philosophy	
of	the	scholar	from	Cres	there	can	be	found	correctives	of	some	of	the	mis-
understanding	or	paradoxes	that	may	arise	from	what	has	become	known	as	
the	Special	Theory	of	Relativity.	my	aim	 is	much	more	modest.	 In	 study-

















Lux and lumen: Patricius on Light
One	of	 the	most	striking	features	of	 the	magnum opus	of	Franciscus	Patri-

























“A	 luce	 igitur,	 et	 lumine,	 quae	 nos	 maxi-
me	admiramur,	exordium	sumamus.	A	 luce	
inquam,	 quae	Dei	 ipsius,	 eiusque	 bonitatis	
est	 imago.	 Quae	 omnem	 supramundanam,	
omnem	circummundanam,	omnemque	mun-
danam,	 illustrat	 regionem.	 Quae	 sese	 per	
omnia	 extendit.	 Per	 omnia	 se	 fundit.	 Per	
omnia	 permeat.	 Omnia	 permeando	 format,	
et	 efficit.	Omnia	vivificat.	Omnia	 continet.	
Omnia	 sustinet.	 Omnia	 congregat.	 Omnia	
unit…”	(1	v.)
“Therefore	 let	us	 take	our	 start	 from	 light,	




dane,	 and	 every	 mundane	 region.	 Which	
extends	itself	to	all	things.	It	pours	itself	out	






“Omnia	 conservat:	 et	 ne	 in	 nihilum	 abe-
ant,	 efficit.	Omnium	 rerum	est,	 et	 numerus	
et	 mensura.	 Lux	 rerum	 omnium	 purissima.	
Inalterata,	 inalterabilis:	 Impermista,	 imper-
miscibilis:	 Indomita,	 indomabilis.	 Nullius	
indiga.	Dives	omnium.”	(1	v.)

































































































bodies	and	of	bodily	things”	(duratio corporum seu rerum corporearum).	It	is	
clear	from	the	diagram	that	duration	is	the	basic	underlying	concept	not	only	
of	time,	but	of	all	the	related	concepts,	whether	eternity,	or	sempiternity.	The	






































What	is	perhaps	a	somewhat	surprising	corollary	of	this	 thesis	 is	 the	claim	
that	in	the	analysis,	bodies	or	bodily	things	include	both	rays	(radii)	and	lu-
men.	Thus	Patricius	writes:







bodies	 that	 are	 elemental,	 nor	 resistant	 (to	
other	bodies),	nor	the	kind	that	space	is.	But	
they	 are	 bodies,	 denser	 indeed	 than	 space,	
but	rarer	even	than	the	most	rare	items,	air	
















































„…	sich	das	Licht	 im	 leeren	Raume	 stets	









„Jeder	 Lichtstrahl	 bewegt	 sich	 im	 ‘ru-
henden’	 Koordinatensystem	 mit	 der	 be-
stimmten	 Geschwindigkeit	 V,	 unabhängig	
davon,	 ob	 dieser	 Lichtstrahl	 von	 einem	










constancy	of	 the	speed	of	 light,	and	of	 the	 role	 this	constancy	plays	 in	 the	
universe	would	be	conceptually	welcome.	There	are	a	number	of	reasons	why	





































insofern	 als	 überflüssig	 erweisen,	 als	 nach	
der	 zu	 entwickelnden	 Auffassung	 weder	 ein	
mit	 besonderen	 Eigenschaften	 ausgestatte-
ter	 ,absolut	 ruhender	Raum’	eingeführt,	noch	
einem	Punkte	des	leeren	Raumes,	in	welchem	
elektromagnetische	 Prozesse	 stattfinden,	 ein	
Geschwindigkeitsvektor	 zugeordnet	 wird.”	
(Einstein,	1905:	892)
“The	 introduction	 of	 a	 ‘light	 ether’	 will	




























erst	 dann	 einen	 physikalischen	 Sinn	 hat,	
wenn	man	sich	vorher	darüber	klar	gewor-
den	 ist,	 was	 hier	 unter	 ,Zeit’	 verstanden	
wird.”	(Einstein,	1905:	892)
“However,	we	must	keep	 in	mind	 that	a	ma-









































“Such	 a	 definition	 is	 indeed	 sufficient	 if	 a	
time	is	to	be	defined	exclusively	for	the	place	
at	which	the	watch	is	located;	but	the	defini-
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consideration	of	“the	Relativity	of	Lengths	and	Times”	(Über die relativität 
























„Wir	 sehen	 also,	 dass	 wir	 dem	 Begriffe	 der	
Gleichzeitigkeit	 keine	 absolute	 bedeutung	







lute	 meaning	 to	 the	 concept	 of	 simultanei-
ty;	instead	two	events	that	are	simultaneous	
when	 observed	 from	 some	 particular	 coor-






























































corporeal,	or	simply	corporeal.	Just	as	an	entity	 that	 is	entirely	 incorporeal	
differs	profoundly	from	one	that	is	entirely	corporeal,	so	an	event	involving	













































of	Franciscus	Patricius	 in	his	works	De rerum Natura,	Discussiones peri-
pateticae,	and	Nova de universis philosophia,	as	these	treat	of	light	and	time,	
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Eugene E. Ryan
Reflexionen über die Begriffe Licht und Zeit in der Philosophie von 
Franciscus Patricius und in Albert Einstein Schrift 
„Zur Elektrodynamik bewegter Körper” aus dem Jahr 1905
Zusammenfassung
Der Philosoph Frane Petrić (Franciscus Patricius, Francesco Patrizi 1529–1597), widmet ei-
nen bedeutenden teil seiner Studien über Ontologie und Kosmologie, insbesondere in seinen 
Hauptwerken Discussiones	peripateticae	und	Nova	de	universis	philosophia, einer höchst ori-
ginellen Untersuchung des Lichtes und der Zeit, zwei Konzepten, die auch in Einsteins „Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper“ (1905) eine wichtige rolle spielen. Bei der Gegenüberstel-
lung der Konzepte dieser zwei philosophen kommt ihre Verwandtschaft in jedem der erwähn-
ten Systeme zum Ausdruck. Sowohl für patricius, als auch für Einstein besitzt das Licht eine 
einmalige, unveränderliche Funktion im Universum. In seiner Analyse der Zeit und mit ihr 
verwandter Konzepte, beispielsweise der Dauer, entwickelte patricius eine konzeptuelle Struk-
tur, dynamisch genug, um ihre Konsistenz mit Einsteins Analyse von Zeit und Simultaneität 
erkennbar zu machen.
Schlüsselwörter
Elektrodynamik	 bewegter	Körper,	 Licht,	 Zeit,	 Simultaneität,	 Prinzipien	 der	 speziellen	 Relativität,	
Absolute
Eugene E. Ryan
Réflexions sur les concepts de lumière et de temps dans la philosophie de 
Franciscus Patricius et dans l`ouvrage d`Albert Einstein 
« Electrodynamiques des corps en mouvement » de 1905
Sommaire
Le philosophe Frane Petriċ (Franciscus Patricius, Francesco Patrizi 1529–1597) a consacré, 
surtout dans ses æuvres principales Discussiones	peripateticae	et	Nova	de	universis	philosophia 
une grande partie de ses recherches sur l`ontologie et la cosmologie à une étude originale de la 
lumière et du temps, deux concepts ayant un rôle important dans l`ouvrage d`Einstein «	Electro-
dynamique	des	corps	en	mouvement	». la confrontation de ces concepts des deux penseurs fait 
apparaître leur affinité dans chacun des systèmes. pour patricius, de même que pour Einstein, 
la lumière est une fonction unique, constante dans l`univers. Dans son analyse du temps et des 
concepts relevant du temps comme la durée, patricius a développé une structure conceptuelle 
suffisamment dynamique pour que soit révélée sa consistance avec l`analyse du temps et de la 
simultanéité d`Einstein.
Mots clés
Electrodynamique	des	corps	en	mouvement,	lumière,	temps,	simultanéité,	principes	de	la	relativité	
restreinte,	l`absolu
